



































Powerful Regional Clans Forming the Mainstay of the Yamato Polity：













































心に，前稿 1 による埴輪編年，寺沢薫氏による土師器編年［寺沢 1986］，田辺昭三氏による須恵器
編年［田辺 1966］を採用する。絶対年代については，本稿のなかでも検討を加えることとするが，
おおよそ前期（3 世紀前半～4 世紀後半／竪穴式石室・割竹形木棺／埴輪 1～2 期 1 段階，／土師
器庄内 1 式期～布留 2 式期），中期（4 世紀末～5 世紀末／長持形石棺／埴輪 2 期 2 段階～4 期 1 段
階／土師器布留 2 式期～4 式期／須恵器 TG232 型式～TK47 型式），後期（6 世紀初頭～7 世紀初





























































































































































































































































































































































































































留遺跡と杣之内古墳群，新沢一遺跡と新沢千塚 500 号墳（墳丘長 62m の前方後円墳），鴨都波遺跡
























































































































かくして，箸墓古墳・西殿塚古墳（墳丘長 230m）・行燈山古墳（墳丘長 242m）・渋谷向山古墳 
（墳丘長 300m）という大型前方後円墳を次々に築造した「おおやまと」古墳集団は，和爾遺跡を
支配拠点とした有力地域集団の仲介を得て，この佐紀古墳集団を取りこんで，その影響力を徐々に
高めっていったことは容易に想像ができるだろう。そして，布留 2 式期～3 式期にかけ，佐紀古墳
群ではその築造順序は確定していないものの，五社神古墳（墳丘長 275m）・佐紀陵山古墳（墳丘






































こうした状況を一変させたのが，日本列島第 1 位・第 2 位の規模をもつ巨大古墳の造営である。
この段階に，ようやくヤマト王権の生産基盤が，河内湖周辺一帯と大和川・石津川流域の広い範囲
に及んだと考えられる。この時期の遺跡構造により，そのことが証明される。
第 1 位・第 2 位の規模をもつ巨大古墳とは，いうまでもなく古市古墳群の誉田御廟山古墳（墳丘
長 415m），百舌鳥古墳群の大山古墳（墳丘長 486m）である。第 3 位の規模をもつのが，百舌鳥古
墳の上石津ミサンザイ古墳（墳丘長 360m）で，前者の規模が突出することがわかるが，まず埴輪
































































































































































































































































部狐塚古墳（墳丘長 50m）をはじめ，船墓古墳（墳丘長 40～50m）・推古神社古墳（墳丘長 40m）
などである。

















































































































塚古墳（墳丘長 44m），円墳としては権現堂古墳（直径 30m），新宮山古墳（直径 25m），水泥南





















構成をとり，ハミ塚古墳（東西 48.8m，南北 45.6m の方墳）の横穴式石室は石舞台式に該当する。
河内愛宕塚古墳（直径 22.5m の円墳）が，垂直型で，丸山古墳に近い壁面構成をとることとあわせ，










塚古墳（一辺 28m の方墳）は蘇我氏，牧野古墳（直径 40m の円墳）は押坂彦人大兄皇子，植山古

























































































































































（2017 年 3 月 23 日受付，2017 年 7 月 31 日審査終了）
図 1・4・6・9～12・14・15　筆者作成。
図 2　久住 2008・橋本 2007 をベースマップに筆者作成。
図 3　橿原考古学研究所附属博物館 2014 を引用。
図 5・7・8・13　河内湖周辺の地形については趙ほか 2014 をベースマップとして筆者作成。
図の典拠
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Powerful Regional Clans Forming the Mainstay of the Yamato Polity：
Expansion of Influence of the Ōyamato Tumulus Clan
BAN Yasushi
This article examines the dynamics of and relationships among tumulus, settlement, production, 
and ritual sites in the Nara Basin and other areas in the central Kinki region to elucidate the regional 
structure （the relational structure of archaeological sites） and thereby explains the production base 
and regional government hubs of the Yamato polity and the process of expanding its influence.
In the Yayoi period, the Ōyamato area had the highest productivity in the Nara Basin. Its upper 
river basin is home to the Makimuku archaeological site, which dates back to the ShŌnai-style 
Pottery phase. In the following Furu-style Pottery phase, the clan based at this site expanded, with the 
construction of large keyhole tombs at the Hashihaka Tumulus site and the Ōyamato Tumulus cluster. 
It was the origin of the Yamato polity. The powerful regional clan （known as “Ōyamato Tumulus 
clan”） that had established a production base in Ōyamato gained power in the region in the Furu-style 
Pottery phase and built tombs across the region, including tumulus clusters in Yamanobe and Shiki. 
The Yamato polity, originated from the Ōyamato Tumulus clan, gradually strengthened its position 
and expanded its influence by advancing into new areas.
The relational structure of archaeological sites indicates the coexistence of dominant local clans 
across the Kinki region, the rise of the Saki Tumulus clan based in the northern Nara Basin, and the 
emergence of local clans serving as mediators between the Ōyamato and Saki Tumulus clans in the 
Furu-style pottery phase. Among these clans, the Ōyamato and Saki Tumulus clans seem to have 
played a leading part.
In the fifth century, the Ōyamato Tumulus clan won over local clans in Kawachi, further expanded 
its influence, and acquired diplomatic authority to represent the Yamato state. The Yamato state 
expanded its production base across the extensive Yamato River Basin and interspersed regional 
government hubs around the area. It is, however, presumed that the domination of the Yamato polity 
was based on an unstable balance of power among the influential regional clans thriving in the Kinki 
region.
This situation changed drastically under the reign of Emperor Keitai, a descendant of the Ōda 
Chausuyama Tumulus clan. This powerful regional clan originated in the northern bank of the Yodo 
River further expanded the production base of the Yamato Polity across the extensive Kinai region by 
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establishing alliances with other influential regional and local clans in the Kinki, Hokuriku, and TŌkai 
regions. The merger of these clans and the Ōyamato Tumulus clan in the late six century established 
an absolute monarchy that governed the Yamato state while exercising its strong influence over the 
clans in the Nara Basin.
Key words: Yamato polity, the relational structure of archaeological sites, the Ōyamato Tumulus clan, 
the Saki Tumulus clan, local clan, powerful regional clan, reign of Emperor Keitai
